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  Computed tomography （CT） using the EMI－CT5005／12 scanner was performed on 9 patients
with renal tumor demonstrated by other radiological inves亡igations． The clinical advantage alユd























































870 泌尿紀要 27巻 7号 1981年
Table 1． Comparison of the renal angiography and CT scan diagnosis in the renal tumor












































































Carcinoma （Renal cell carcinoma）
Cyst 〈Renal cyst）


























































Polycystic kidney associated with cysts
of other organs．






























































Fig・9・（症例7）大動脈造影 INCIDENCE 〈％）87 20 7
Fig．10．（症例7）CT enhacement（＋）▲腫瘤部 △外方へ圧排された左腎
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フトラフールズポ・ズポS
3つの吸収経路
1．フトラフールは主に肝臓で活性化され、活性物質である5・FU、FUR、
 FUMPの濃度が長時間持続します。この長時間持続性は代謝拮抗剤
、による癌化学療法において極めて重要なことです。
2．フトラフールはmasked compoundのため、副作用が軽微で、長期連続
 投与が可能です。
3．初回治療にも非初回治療にも有効であり、癌化学療法における寛
 解導入のみならず、寛解強化療法、寛解維持療法として使用され
 特に病理組織学的に腺癌と診断された症例に有効です。
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